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Fig．2
　　　　　　　　　　　　　20　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　　30　　　　　　　　　　．35
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Temperαture　（Co）
Effects　of　tenlperature　on　the　time　to　contraction　peak．，　relaxation　time，　and
duration　of　co且traction．　Each　point　represents　the卑ean　value　of　4　to　8
cases　expressed　as　a　percentage　of　the　va．lues　obtained　a亡　30。C．　Closed
circle，　open　circle，　and　cross　indicates　the．time　to　contraction　peak，　the
relaxation　time，　and　the　duration　of．the　contraction．，　respectively．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
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these　changes，　the　duration　of　the　contraction　at　20℃was　about　eight　times　longer
than　that　at　30。C．
　　　　On　the　other　hand，　the　contraction　height　was　not　signi丘cantly　affected　by　the　change
in　temperature　between．20　and　35℃（Fig．1and　3）．　When　changing　the　temperature
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Fig・3
　　　　　　20　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　30　　　　　　　　　　　35
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Temperαture　（C。）
The　contraction　heights　at　various　temperatures．　The　colltraction
heig．ht　at　30。C　wer．e　taken　a．s　100％and　e量1ch　poin亡shows　the　nlean
value　of　4　tQ　8　casas　exl）ressed　as　a　percentages　of　those　at　30。C．
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The　change　in　the　Iatency　of　the　action　potential　and　of　the　contraction．
The　latency　of　the　act三〇n　potential（closed　circles）and　of　the　controction
（open　circles）was　measured　froIn　the　artifact　of　the　stimulation　to　the　foot
of　the　action　p．【）tential，　and　to　the　foot　of　the　tension　development，
respectively．　Each　point　represe亘ts　the　mean　percentage　of　5　to　8　cases，
亡aking　the　values　obtained　at　30。C　as　100％．　Inserted　phQtographs　show
the　action　potential　and　the　initial　part　of　the　contraction　at　20QC（20）
and　at　30℃（30）．　Note　the　differences　both　in　the　action　potential　and
in　the　contraction，
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to　lower　than　18こC，　however，　a　marked　depressioll　of　tlユe　contraction　height　was　observed．
Therefore，　the　present　experiments　were　performed　at　temperatures　between！9　and
35℃in　order　tQ　compare　the　time　course　of　the　c．ontraction．
　　2．　7－乃6～たz！冶〃《y
　　　The　latencies　both　of　the　action　potential　and　of　the　contraction　at　various　tem－
peratures　were　observed　usirlg　sucrose－gap　apparatu．s，　They　increased　with　the　decrease
in　the　temperature（Fig．4）．
　　　The　latency　of　the　action　pQtential　at　30℃and　at　20℃was　O．07±Q．003　sec（M：±
SE，　n＝8）and　O．18±0．CC．8　sec（M±SE，　n＝8），　respectively，　being　2．6　times　longer　at　20。C．
　　　The　latency　of　the　contraction　was　prolonged　from　O．11±0．005　sec（M±SE，　n＝7）
to　O．50±0．013　sec（M±SE，　n；7）by　lowering　the　temperature　from　300C　to　20。C，　being
4．6　tiエnes　longer　at　20。C．
　　3．EZ80彦プガ‘αZαご伽露ガ85α7zゴ’6ηψ8プαオ％プ・．
　　　Fig．5shows　the　con丘guration　of　the　action　potential　observed　by　double　sucrose－
gap　method．　The　action　potential　com．posed　of　plateau　potential　and　of　oscillatory
spike　potential　was　observed　at　temperatures　above　30℃．　The　plateau　potential　de－
creased　by　lowering　the　temperature　and，　accordingly，　the　height　of　each　spike　poten－
tial　illcreased　in　most　of　the　experiments．　The　rate　of　rise　of　the　action　potential
decreased　at／ow　te．mpeエature．
　　　　The　duration　of　the　action　potential　increased　at　low　temperature（Fig．5and　6）l
the　duration　at　20℃（2．00±0．15　sec，　M：±SE，　n慕6）was　2．7　times　longer　th．an　that　at
．30。C（α77±0．08　sec，　M士SE，　n＝6）．　The　number　of　the　spike　potential，　however，　de－
cre．ased　at　low　temperature（Figs．5and　7）．
　　　The　change　in　th．e　meml）rane　resistance　was　also　studied　by　the　double　sucrose－
gap　method．　As　shown　in　Fig．8，　the　electrotonic　potential　irlduced　depolarizing　or
hyperpolarizing　current　increased　at　low　temperature，　in．dicating　a．n　increase　in　the
me血brane　reSiStanCe．
　　　Thεrefractory　period　observed　by　this　method　of　applying　a　current　flow　of
constallt　intensity　seemed　to　be　longer　at　higher　ternperature　as　shown　in　Fig．8．
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The　effects　of　temperature　on　the　action　potentia1．　The　electrical　activities
were　obse．rved　by　double　sucrose－gap　method．　Depolarizing　currents　of　the
duration　of　l　sec　were　appl．ied　to　evoke　the　action　potential．　Each　pho－
tograph　shows　the丘rst　action　potential　after　10　minutes　equilibration　at
each　temperature．　Each　number　of　the　tQp　of　the　phQtograph　indicates　the
temperature（℃）．　Note　the　change　in　the　configuration　of　the　action．　potentia1．
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Fig．6　The　relation　between　thg　temperature　and
　　the　duratioll　of　the　action　potential（AP）．　Each
　　point　indicates　the　mean　percentage　of　the　value
　　at　30。C．
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Fig．7　Numbe 　of　the　spike　potential（SP）in
　　the　action　potential　at　various　temperatures．
　　Th．e　numbers．　of　the　spike　potentia1（SP）
　し　　varied　among　the　preparations　but　demon－
　　strated　the　tendency　of　increasing　at　higher
　　temperature．　．
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Change　in　the　electrotonic　potential　and　in　th．e　action　potential　observed．
by　double　sucrQse－gap　method．　Constant　depolarizing　and　hyperpolarizing
currents　of　about　l　x　10－7　A　were　applied　through　50　Mρof　resistance．
Photograp．hs　show　the　action　potentials　at　30DC　and　20℃recorded　with
faster　sweep　speed。　These　photographs　we士e　taken　5　minutes　after　starting
the．apPlication　of　a　train　of　currents．
45（4） SuNANO　and　MIYAzAKITemperature　on　Ureteral　Smooth　Muscle137
However，　the　config．uration　of　tlle　action　potential　varied　each　ti．me　when　evoked，　while
tha．t，　evoked　by　the　same　in．tensity　of　current　was　the　same　at　higheエtemperature．
　　　　It　is　also　of　interest　that　a　single　spike．potential　could　be　’evoked　after　evoking
several　action　potentials　at．low　temperature．　This　single　spike　of　the　action　potential
（Fig．8，　Photograph）could　be　observed　even　wh卿rthe　applied　current　intensity　was
reduced．　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　．　　　　．　　　．　　　　　　　　　　　・　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Discussion
　　　　The　time　to　contraction　p．eak　ahd　the．relaxation　time　we・re’mark．edly　af［ected　by
t．he　change　in　temperature　while　the　contraction　height　was　not　significantly　a任ected，
thus　agreeillg　with　the　results　reported　by　Peiper　8’α♂．4）in　the　vascular　smooth　muscle．
Several　factors　in　the　excitation　and　contraction　which　are　possibly　aflected　by　tem．
perature　should　bg　taken　into　consideration　when．　these　changes　are　discussed．
　　　　Since　preparations　of　6　to　8　mm．in　length　were　used　and　rather　slow　conduction
velocity　of　this　muscle　has　been　reported5），　the　change　in　the¢onduction　velocity　may
have　an　in日u．ence　on　the　time　course　of　the　contraction．　In　other　types　of　smooth　mus．
cle，　it　has　been　r倉ported　that　the　conduction　velocity　decreases　at　low　temperature5，11）．
Howevef，　the　prolongatioll　of　the　time　to　contraction　peak　withΩ100f　over　4　and　of
　　　　　　　　ロthe　relaxation　time，　which　was　more誼ected　by亡emperature，　can　not　be　explained　only
by　the　change　in　conduction　velocity．
　　　　The　changes　in　the　con丘guration　of　the　action　potential，　when　large旦rlough，　nlay
have　an　inHuence．・on　the　contraction　as　reported　in　the　heart　muscle7）．　In　the　present
experilnents，　the　plateau　poteHtial　and　the　Ilumbeエof　the　spike　potentials　decreased，
and　the　duration　of　the　action　potential　increased　at　low　temperature．　However，　none
of　these　changes　alone　can　be　the　main　cause　of　the　change　in　the　time　to　the　con－
traction　peak．　For　example，　the　duration　of　the　action　potential　was　2．6　times　lon．ger
at　20℃than’that　at　30。C，　while　the‘奄窒撃モ窒?ａｓｅ　in　the　time　to　the　contraction　peak　was
4．2times．　It　is　also　di田cult　to　explain　the　prolongation　of　the　tilne　to　the　contraction
P6ak　of　2．12　sec　by　the1’prolongation　of　the　action　potential　duration　of　1．23　sec．
Similarly，　the　decrease　in　the　hgigねt　of　the　plateau　potential　and　in．the　number　of
the　spike　potential　can　not　b．e　the　main　cause　of　the　prolongation　of　the　contraction．
　　　　Thus，　though　signi丘cant　changes　in　the　electrical　activities　were　observed　by　the
change　in　temperature，且one　of　these　changes　can　be　the　main　cause　of　the　change　in
the　time　course　of　the　contraction・．
　　　　The　efFects　of　temperature　on　the　contracti16　protein　may　play　an　important　r61e
in　the　change　in　the　time　to　the　c6ntraction　peak　a5　postulated　in　skeletal　muscle12）．
Inl　fact，　it　has　been　reported　that　the　rate　of　Ca．ac｛ivated　ATPase　activity　of　smooth
muscle　actolnyosin　decreases　at　low　temperature13，14）．　This　may　explain　a　major¢ause
of　the　prolongation』盾?　 he　time　to　the　contraction　peak，
　　　　The　prolongation　of　the　relaxat．lon　time　at　low　temperatu■e　has　been　explained　by
the　depression　of　Ca　uptakeわy　sarcoplasmic　reticulum　in　the　skeletal　muscle15）．　The
prolongation　of　the　relaxatioロtime　in　the　ureter．may　also　be　bxplained　in　a　similar
way．・Although　excitation－contraction　coupling　in　the　smooth　muscle　has　not　been　well
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established，　the　depression　of　Ca　extrusion　at　low　temperature　reported　by　Nagasawa16）
indicates　t．h．at　the　e妊ect　of　temperature　on　the　relaxation　time　is　due　to　the　change　in
Ca　sequestration　or　Ca　extrusion　mechanism　of　the　membrane．
　　　　As　described　above，　it　seems　tQ　be　reasonable　to　conclude　that　the　change　in　the
speed　of　the　contractioll　is　due，　in　greater　part，　to　the　change　in　the　ATPase　activity
of　contractile　protein，　and　that　the　chang．e　in　the　relaxation　time　is　due　mainly　to　the
change　in　Ca　sequestration　or　Ca　extrusion　Inechanism　of　the　muscle　membrane．
However，　it　is　of　importance　that　the　changes　in　the　electrical　properties　were　so　large
that　it　can　not．　be　ignored　in　the　discussion　of　the　change　in　the　time　course　of　the
COntraCt10n．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received，　March　27，1976）
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